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  A 33－year－old man was admitted with a chief complaint of flank abdominal on the left side．
Preoperative diagnosis was made as solitary renal cyst complicated with two caluculi and pyonephrosis
resulting from intracalyceal calculus． Nephrectomy was performed． Pathohisto｝ogical studies showed
squamous cell carcinoma of the renal pelvis．
  Squamous cell carcinoma of the renal pelvis ls relatively rare， and the presense of calculus had
been regarded as important in its pathogenesis． Preoperative diagnosis of the disease is， however，
usually quite diMcult， and five－years survival had not been reported but one．
































 末梢血：RBG 478×104／mm3， WBC 9，000／mm3，




















  Fig． 6．
Fig． 7．
難鍵；懸樋擁藩
        Fig． 8．
Tablc 1．本邦腎孟扁平上皮癌報告例
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斉藤   稔
加藤篤二・ほか
三浦枡也・ほか






















































脚   尿 ＋
側腹部痛 ＋ ＋ ＋ ＋
側腹部痛    十 十 十
側腹部痛
血   尿
腰部鈍痛
上腹部痛全身倦怠感
血   尿
季肋 部膨 満 感
血   尿
血   尿
全身倦怠感
季肋部痛
血   尿
下腹部出
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田   摘
騰欄死亡鯵朋）
腎   摘
     入院後20日目に手術不能     死     亡
腎  摘
ブ レ オ     死     亡マイ シン
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A． 58：562， 1967
B ． 13 ： 901， 1967
A． 59：340， 1968
B ． 15 ： 553， 1969
C． 31 ： 708， 1969
D． 16：61， 1970
D． 16：269， 1970
    ！1
A． 61：214， 1970






89 1972 村山和夫・ほか 48 男 左
901972田利清信・ほか47男右
gl lg72 永田正義・ほか 58 男 左
92 1973 佐々木恒臣・ほか 74 男 左
93  1973  浅井  J頂・1まカ＞  53  男
94 1973 下久保博士・ほか 71 男 左
951973小屋淳・ほか61男右
g6 1974 伊東三喜雄・ほか 43 男 左




101 1g76 藤田民夫・ほか 60 男
102 1976 中橋満・ほか






側腹：部痛    十 十発 丁
丁腹部痛   ＋





腰痛・発熱   ＋ 一 ＋
腰  痛 一 ＋ 一 ＋
側腹部痛 一 ＋ 一 ＋
血  尿 ＋ ＋ 一 一





























手術不能 死亡（剖 検） A．64：91，王973
          A． 64：678， 1971



























2時問値60mm，腎機能：BUN l 3 mg／dl， creatinine
O．9mg／dl， PSP 15分24．7％，120分85．4％，青排
泄試験右6！20”（＋），左5！30”（＋）．肝機能：TP
6．9 g／dl， A／G 1．33， ALP 7．3 u， GOT 10 u， GPT 7 u，
LDH 158 u， TTT O．6 u， ZTT 7．8u， TB O．8 mg／dl，
















































の後療法を開始し，計bleomycin l 50 mg筋注，













































計 48 51 8 107
今野・ほか：腎孟扁平上皮癌・本邦統計 689
Table 3． 発生年齢
































































初  発  症 状 経 過 中 の 症 状
症例数 ％ 結石例 症例数 90一 結石例
落      痛
血      尿




















































































腎    腫    追
回    結    石
腎 結 石・膿 腎 症
腎 ．孟  腫  瘍
腎 結 石・腎 腫 瘍
膿    腎    症
腎    結    降
水    腎    症
腎結石・腎周囲膿瘍
腎結石・腎孟腫瘍
腎 結 石・水 腎 症
腎 腫 瘍・膿 腎 症
腎孟腫瘍・腎結核
腹  部  腫  瘍
膀  胱  腫  瘍
嚢    胞    腎
発 育 不 全  腎
腎結石・膿腎症・腎嚢胞
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